



















Detection of marginalfluctuation of the Antarctic ice sheet of the past 
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研究成果の概要（英文）：This study aims to detect in the marginal fluctuation of the Antarctic ice sheets 
of the past 45 years long the Soya Coast, by comparison of two types of digital elevation models of 
aerial photographs and satellite images. As a result, the catalog of the stereo pair images of since the 
1960s, covering this region has been completed. The actual result of the analysis of the surface 
elevation change and the terminus position of the Langhovde glaciers shows that its terminal position is 








































































































































2 時期の DEM を比較することによってラン
グホブデ氷河の変動を解析した．DEM の作成
には，ステレオ実体視モニター（SD2020）と
写 真 測 量 用 ソ フ ト ウ ェ ア  (Leica 
Photogrammetry Suite; LPS)からなるデジ
タル図化機を使用したが，LPS によって得ら
れる，高度誤差数 m 以内で，多時期の DEM
の差分を検出することが可能である（図 2）． 









































































〔学会発表〕（計 7 件） 
1) Sawagaki,	T.,	Komazawa,	K.	and	
Miura,	H.:	Evaluation	of	public	
geospatial	data	around	Syowa	Station	
in	detection	of	ice	sheet	
fluctuation.	The	5th	Symposium	on	
Polar	Science.	2014.12.3.	NIPR,	
Tokyo（東京都・立川市）.	
2) 澤柿教伸・駒澤晧・三浦英樹:	公開され
た南極・昭和基地周辺の各種地理空間デ
ータとステレオペア画像を用いた氷床表
面標高変化の検出．2014.9.21.	雪氷研
究大会 2014・八戸工業大学（青森県・八
戸市）	
3) 澤柿教伸・駒沢晧・三浦英樹:	南極・昭
和基地周辺の	空中写真アーカイブデー
タ発掘とステレオペア画	像を用いた氷
床表面標高変化の検出．日本地理学会発
表要旨集 85,	1873．日本地理学会春季学
術大会．2014.3.27.	国士舘大学（東京
都・世田谷区）．	
4) Sawagaki,	T.	and	Komazawa,	K.:	
Preliminary	results	of	the	detection	
of	the	marginalfluctuation	of	the	
Antarctic	ice	sheet	by	multi-	
temporal	stereo	images	in	the	
vicinity	of	the	Syowa	Station.	The	
4th	Symposium	on	Polar	Science.	
2013.11.15.	NIPR,	Tokyo（東京都・立
川市）．	
5) 駒澤皓，澤柿教伸：多時期ステレオペア
画像を用いた南極昭和基地近傍の氷床縁
変動の検出．2013.9.19.	雪氷研究大会
2013・北見．北見工業大学（北海道・北
見市）．	
6) 福田武博，杉山慎，澤柿教伸，中村和
樹：南極・ラングホブデ氷河の末端位
置・流動速度・表面標高の変化．
2013.9.19.	雪氷研究大会 2013・北見．
北見工業大学（北海道・北見市）．	
7) Sugiyama,	S.,	Sawagaki,	T.,	Fukuda,	
T.:	Warm	water	and	life	beneath	the	
grounding	zone	of	an	Antarctic	
outlet	glacier.	EGU	General	Assembly	
2013,	held	7-12	April,	2013	in	
Vienna,	Austria,	id.	EGU2013-7117.
（オーストリア・ウィーン）.	
	
〔図書〕（計 1 件）	
1) 公益社団法人日本雪氷学会編「新版雪氷
辞典」，古今書院，2014 年，307pp.(総勢
186 名の分担執筆陣に加わり，澤柿が	「雪
線」(102p)の項目を分担執筆)		
	
６．研究組織	
(1)研究代表者	
澤柿	 教伸（SAWAGAKI	TAKANOBU）	
法政大学・社会学部・准教授	
	 研究者番号：70312410		
	
(2)研究分担者	
なし	
 
(3)連携研究者	
本山	秀明	(MOTOYAMA	HIDEAKI)		
国立極地研究所・教授	
	 研究者番号：20210099		
	
杉山	慎	(SUGIYAMA	SHIN)		
北海道大学・低温科学研究所・准教授	
	 研究者番号：20421951	
	
三浦	英樹	(MIURA	HIDEKI)		
国立極地研究所・准教授	
	 研究者番号：10271496	
	
斎藤	隆志	(SAITO	TAKASHI)		
京都大学・防災研究所・助教	
	 研究者番号：10225716	
	
図 4：末端変動と海氷変動 
